






Relationship between Self-image and the Sense of Authenticity 
in Continuing Work
―An Examination of Experience Processes and Changes in Feelings―
Miyuki Imaeda
Graduate School of Human Ecology, Kinjo Gakuin University
　 In this study, the relationship of admiration and attention to self-image was explored in a collage work 
group.  Women collage students were divided into three groups: a “control group” a “simple work group” 
and an “attention to self-image group”.  The sense of authenticity changes in feelings, and the experience 
processes were compared in pre- and post-collage work measures.  After the collage work the scores of 
“strain,” “depression,” “anger,” “confusion,” and “fatigue” were lower.  There were no significant differences 
in the sense of authenticity in the number of times participating in collage work or in the attention to self-
image group.  However, in the attention to self-image group, the score of “self-understanding” assessed as 
an experience process measure, was higher than in the other groups.  Although being attentive to one’s 
self-image was promoted, it is suggested that the sense of authenticity cannot be changed easily.









































































































































































































































































































単純制作群 3.60（0.70） 3.65（0.79） 自己像の有無 0.02





3回目制作前 3回目制作後 自己像の有無 制作前後 交互作用
緊張 単純制作群 2.26（0.66） 2.06（0.59） 0.69 15.47 ＊＊＊ 0.29
自己像着目群 2.42（0.78） 2.15（0.81）
抑うつ 単純制作群 2.18（0.93） 2.07（0.93） 0.06 4.03 † 0.01
自己像着目群 2.13（0.81） 2.02（0.95）
怒り 単純制作群 1.92（0.84） 1.78（0.88） 1.52 9.38 ＊＊ 1.01
自己像着目群 2.21（1.03） 1.87（0.91）
混乱 単純制作群 2.75（1.03） 2.59（1.01） 0.30 9.30 ＊＊ 0.64
自己像着目群 2.69（1.04） 2.41（1.07）
疲労 単純制作群 2.95（0.89） 2.68（0.93） 0.64 11.43 ＊＊ 0.12
自己像着目群 2.75（1.08） 2.53（1.10）




1回目制作前 2回目制作前 3日目制作前 3回目制作後 F
単純制作群 3.60（0.70） 3.57（0.71） 3.59（0.75） 3.65（0.79） 自己像の有無 0.05
































































1回目制作後 2回目制作後 3回目制作後 自己像の有無 3回間 交互作用
解放・安定 単純制作群 3.45（0.76） 3.26（0.56） 3.35（0.58） 0.16 0.78 1.20
自己像着目群 3.36（0.68） 3.38（0.61） 3.46（0.79）
満足感 単純制作群 3.85（0.67） 3.48（0.72） 3.69（0.68） 0.29 1.74 2.83 †
自己像着目群 3.73（0.78） 3.77（0.69） 3.73（0.87）
自己理解 単純制作群 3.10（0.85） 2.99（0.79） 2.85（0.73）    6.19 † 1.47 0.78
自己像着目群 3.44（0.75） 3.21（0.79） 3.35（1.26）
緊張感 単純制作群 2.29（0.74） 2.18（0.69） 2.03（0.58） 0.12 14.60 ＊＊＊ 2.12
自己像着目群 2.51（0.79） 2.16（0.85） 1.97（0.71） 1回目＞2回目＞3回目
回帰 単純制作群 3.29（0.96） 2.88（0.86） 2.81（0.96） 0.43 6.38 ＊＊ 1.01























本来感 T緊張 T抑うつ T怒り T混乱 T疲労 T活気 S解放 S満足感 S自己理解 S緊張感
T緊張 －.34 ＊＊
T抑うつ －.62 ＊＊ .51 ＊＊
T怒り －.49 ＊＊ .55 ＊＊ .71 ＊＊
T混乱 －.31 ＊＊ .25 ＊＊ .64 ＊＊ .53 ＊＊
T疲労 －.28 ＊＊ .31 ＊＊ .59 ＊＊ .39 ＊＊ .60 ＊＊
T活気 .45 ＊＊ .12 －.52 ＊＊ －.39 ＊＊ －.59 ＊＊ －.43 ＊＊
S解放 .24 ＊ .11 －.08 －.23 ＊ .17 .08 .09
S満足感 .17 .14 .04 －.11 .22 .18 .03 .67 ＊＊
S自己理解 .07 .26 ＊ －.08 .05 －.12 －.23 ＊ .40 ＊＊ .26 ＊ .17
S緊張感 －.16 .16 .22 ＊ .09 .03 －.19 －.04 －.06 －.18 .35 ＊＊




本来感 T緊張 T抑うつ T怒り T混乱 T疲労 T活気 S解放 S満足感 S自己理解 S緊張感
T緊張 －.23 ＊＊
T抑うつ －.63 ＊＊ .37 ＊＊
T怒り －.52 ＊＊ .43 ＊＊ .66 ＊＊
T混乱 －.46 ＊＊ .32 ＊＊ .66 ＊＊ .52 ＊＊
T疲労 －.44 ＊＊ .27 ＊＊ .70 ＊＊ .56 ＊＊ .71 ＊＊
T活気 .68 ＊＊ .06 －.50 ＊＊ －.34 ＊＊ －.46 ＊＊ －.44 ＊＊
S解放 .49 ＊＊ .11 －.31 ＊＊ －.20 －.28 ＊＊ －.28 ＊＊ .58
S満足感 .43 ＊＊ .02 －.31 ＊＊ －.16 －.13 －.16 .39 ＊＊ .67 ＊＊
S自己理解 .21 .13 －.01 .09 －.11 －.08 .26 ＊ .31 ＊＊ .27 ＊
S緊張感 －.10 .31 ＊＊ .23 ＊ .17 .20 .30 ＊＊ －.01 －.12 .08 .33 ＊









































































独立変数 緊張 抑うつ 怒り 混乱 疲労 活気
1回目制作前の気分 .82 ＊＊＊ .95 ＊＊＊ .88 ＊＊＊ .86 ＊＊＊ .91 ＊＊＊ .86 ＊＊＊
気持ちの解放・安定 －.25 －.01 －.18 －.14 －.34 ＊ .39 ＊
満足感 .07 －.13 .01 .01 －.12 .03
自己理解 .06 .06 .15 －.12 .11 －.07
緊張感 .09 －.08 －.09 .07 －.10 .06
心理的退行 －.04 .14 † .04 .09 .08 －.22 ＊




独立変数 緊張 抑うつ 怒り 混乱 疲労 活気
1回目制作前の気分 .59 ＊＊＊ .74 ＊＊＊ .54 ＊＊＊ .80 ＊＊＊ .86 ＊＊＊ .47 ＊＊
気持ちの解放・安定 .14 －.08 －.10 .23 －.16 .31
満足感 －.41 ＊ －.11 －.17 －.42 ＊ .28 .24
自己理解 －.09 －.03 －.15 .06 .11 .02
緊張感 .19 .14 .27 † .15 .02 .17
心理的退行 .12 .12 .08 .02 －.27 † －.17
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